









This paper proposes a process for creating solutions to the issues retrieved and organized in the former process, which is based on 
idea creation methods used to draw ideas through discussion among team members.  Although many methods have been proposed, 
we adopted here two basic methods:  One method is the brain storming method used when the issues to be solved are clearly 
defined, and the other is the attribute listing method used when the issues are not clearly defined but the goals to be achieved are 
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表１ 解決案の評価の例 
評価尺度
小グループ 解決案
市民の
負担
自治体の
負担
実現性 適用範囲 効果
プライバ
シー
第三者に
よる監視
タクシー営業車
による通報 ○
（なし）
△
（教育・相
談要）
△
（タク
シー会
社次第）
✕
（タクシー営
業区域や時
間に限定）
△
（常時監視
は難しい）
○
不法投棄
箇所の監視
不法投棄箇所
への監視員に
よる巡回
○
（なし）
△
（監視員
確保）
△
（広範囲
は困難）
△
（広範囲は
困難）
△
（常時監視
は難しい）
○
不法投棄箇所
への監視カメラ
設置
○
（なし）
△
（監視員
確保、監
視システ
ム導入）
○ ○ ○
△
（運用に
よっては
侵害の恐
れあり）
住民による
監視
自治会・近隣住
民による巡回 ×
（あり）
△
（教育・相
談要）
△
（自治会
次第）
△
（住宅地に
限定）
△
（常時監視
は難しい）
○
近隣住民による
通報制度
